Das Strahlenschutzgesetz sieht alle fÃ¼nf Jahre die Aktualisierung der Fachkunde Strahlenschutz fÃ¼r fachkundige Ãrzte vor. Dies erfolgt in Tageskursen, die vom zustÃ¤ndigen Landesamt fÃ¼r Strahlenschutz speziell zertifiziert werden mÃ¼ssen. Bislang war es bei diesen Kursen nur bedingt mÃ¶glich, E-Learning-Elemente zu integrieren. Das hat sich nun geÃ¤ndert.

Durch die COVID-19-Pandemie ist es der Akademie Deutscher OrthopÃ¤den (ADO) in Zusammenarbeit mit dem zustÃ¤ndigen RegierungsprÃ¤sidium in Baden-WÃ¼rttemberg gelungen, den bislang als Tageskurs im Rahmen des SÃ¼ddeutschen OrthopÃ¤denkongresses stattfindenen Kurs zum Update Strahlenschutz komplett als Onlinekurs anzubieten. Dabei wurde auf eine Kombination aus Videokonferenz und E-Learning-Kurs gesetzt. Ãber die Live-Videokonferenz mit Chatfunktion war der direkte Austausch mit den Referenten gewÃ¤hrleistet.

Vier CME-Punkte plus Zusatzpunkt {#Sec1}
================================

Der Tageskurs wurde auf zwei Samstagvormittage aufgeteilt, um die Teilnehmer nicht Ã¼ber GebÃ¼hr vor dem PC zu beanspruchen. Die beiden Kursteile wurden zusÃ¤tzlich von der LandesÃ¤rztekammer mit je vier CME-Punkten plus Zusatzpunkt fÃ¼r die Lernkontrolle zertifiziert.

Im E-Learning-Kurs wurden alle PrÃ¤sentationen sowie die aufgezeichneten VortrÃ¤ge zum spÃ¤teren Nacharbeiten zur VerfÃ¼gung gestellt. AuÃerdem wurden dort fÃ¼r jeden Vortrag Wissensfragen prÃ¤sentiert und der obligatorische Abschlusstest realisiert.

Inhaltlich zeichnet sich der Kurs dadurch aus, dass er neben den Ã¼blichen physikalischen und juristischen Aktualisierungen zum Thema Strahlenschutz auch ein komplettes Update der Skelettradiologie bietet. Hier wird traditionell groÃer Wert auf korrekte Einstellungen und die QualitÃ¤t der RÃ¶ntgendiagnostik in der orthopÃ¤disch-unfallchirurgischen Praxis gelegt. Dies macht den Kurs auch fÃ¼r Praxismitarbeiter sowie MTRA interessant und bietet auch erfahrenen Kollegen fachlich einen erheblichen Mehrwert.

Im Herbst ist ein zweiter Kurs geplant, der Ã¼blicherweise im Rahmen des diesjÃ¤hrigen DKOU stattgefunden hÃ¤tte. Die Verhandlungen mit den zustÃ¤ndigen Stellen in Berlin laufen. Es ist geplant, dabei die E-Learning-Elemente zu einem eigenstÃ¤ndigen Block auszubauen und den PrÃ¤senzteil in der Videokonferenz deutlich zu reduzieren.

Ãber die nÃ¤chsten Termine werden wir zeitnah auf den Webseiten der AOUC (Akademie OrthopÃ¤die und Unfallchirurgie) und der ADO informieren.
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Berlin

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer BVOU
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\"Nach fÃ¼nf Jahren steht mal wieder die Aktualisierung des Strahlenschutzkurses an. Wer kennt das nicht? Dank Corona gab es nun erstmalig die MÃ¶glichkeit, diesen Kurs online zu absolvieren. Das Format wurde durch den BVOU organisiert und fand an zwei Samstagvormittagen statt. Die Organisation war einwandfrei, sodass man morgens entspannt mit einer Tasse Tee vor dem Computer sitzen konnte.

Der Kurs bestand aus einer gelungenen Kombination aus Medizin-Physik mit allen News zum Strahlenschutz, RÃ¶ntgendiagnostik (anatomisch gegliedert) bis hin zu spannenden Fallbeispielen mit hilfreichen Informationen.

In einem Chatfenster konnte man den zehn Referenten alle Fragen stellen. Es war eine freundliche, offene und kollegiale AtmosphÃ¤re. So vorbereitet war es kein Problem, das abschlieÃende Testat zu bestehen.

Insgesamt kann ich dieses Kursformat allen Kollegen empfehlen und freue mich tatsÃ¤chlich (fÃ¼r mich auch ein wenig Ã¼berraschend) auf den nÃ¤chsten Strahlenschutz-Kurs in fÃ¼nf Jahren.\"

**Dr. Anna-Katharina Doepfer, Hamburg**

OrthopÃ¤din und Unfallchirurgin

\"Barbara Gmel und ich haben aufgrund unserer Nachbarschaft beschlossen, beide Kurstermine gemeinsam zu absolvieren. Die technischen Voraussetzungen waren unterschiedlich. Es gab einen iMac und einen Windows-Laptop. Dabei stellte sich heraus, dass unter Windows eine vergleichbar bessere KompatibilitÃ¤t erreichbar war.

Durch die Coronakrise bedingt, hat der Berufsverband hier elektronisches Neuland betreten. Insofern war fÃ¼r ein Erstlingswerk die Teilnehmeranzahl von 63 OrthopÃ¤den und Unfallchirurgen sensationell. FÃ¼r beide Kurstage bekamen die Teilnehmer drei Tage im Voraus spezielle Einweisungs-E-Mails.

Im Verlauf des ersten Tages ergaben sich sehr viele technische Fragen bezÃ¼glich des Programmes und des Ablaufes. Trotz vorab versendeter Kurzinformation Ã¼ber die wichtigsten Funktionen der Videokonferenz-Software musste zu Beginn des Kurses beispielsweise die MÃ¶glichkeit des parallelen Chats nochmals erklÃ¤rt werden. AnschlieÃend funktionierten dann auch die Kommunikation sowie das Stellen von Fragen an die Referenten tadellos.

Die thematische Auswahl ist den wissenschaftlichen Leitern Dr. Tim Abt und Dr. Johannes Flechtenmacher souverÃ¤n und innovativ gelungen. Die Moderation verlief durch Dr. Abt Ã¤uÃerst effektiv, effizient und kenntnisreich. Die technische Betreuung Ã¼bernahm der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des BVOU, Dr. JÃ¶rg Ansorg.

Am ersten Kurstag hat durch die konsequente FÃ¼hrung keiner der Referenten die Redezeit Ã¼berschritten. Dadurch stand ausreichend Zeit fÃ¼r Diskussionen zur VerfÃ¼gung. Durch diese Erfahrungen bedingt verlief der zweite Tag entspannter, da der Ablauf bereits vertraut war. Im GroÃen und Ganzen wurde auch hier die Redezeit eingehalten.

Zusammenfassend kÃ¶nnen wir sagen, dass wir die neue Form der Weiter- und Fortbildung positiv empfunden haben und allen Veranstaltern zu ihrem DebÃ¼t-Erfolg gratulieren mÃ¶chten.

Lediglich die bÃ¼rokratischen HÃ¼rden zur endgÃ¼ltigen Erlangung des Zertifikates sollten Ã¼berdacht und vereinfacht werden.\"

**Dr. Barbara Gmel und Dr. Rainer KÃ¼bke**, Berlin OrthopÃ¤den und Unfallchirurgen
